





In the most famous medieval woman’s diary Towazuga tari, the word 
yume （“dream”） appears 66 times. Of these, those referring directly to 
dreams experienced by the author Nijo total twelve: eight dreams about 
herself. two dreams about Gofukakusa-In. one dream about Yuki-no・Akebono
and one dream about Ariake-no-Tsuki. Nijo’s dreams can be classified as (1) 
four dreams relating to her late father Masatada. (2) three dreams about her 
pregnancy, (3) one dream of the ghost of Ariake, (4) one dream warning her 
of the death of Gofukakusa-In and (5) the others three dream. 
Those in (1) are the first and last dreams in the first volume. and form the 
center of the work’s psychological world. They show the relationship 
between Nijo and her late father. hinting at Nijo’s sense of unease. her sense 
of loss of a guardian figure, her release from her father’s control. in addition 
to expressing her psychological and physical state and her new“discovery” 






narrative method , inwhich the author’s pregnancy and birth are announced 
within her dreams. The dreams of (3) (4) and (5) disclose an outpouring of 
desires directed toward specific lovers. 
This summary of dreams in Towazugatari reveals an attachment to 
various persons and a transformation from a“systemized”time sphere to a 
“festive”time sphere, as well as showing a change in Nijo’s intellectual 










































































の涙に残り、 言の葉はなほ夢の枕にとどまる。（巻五、 314～315ペー ジ）
⑪この時、 一人の老翁夢に示し給ふ事ありき。この面影を写しとどめ、この言
































































































































































































































































































































































































































































作者二条にかかわる 〈夢〉の記述は、 二条の 〈夢＞8例、後深草院の 〈夢＞2 
例、雪の曙の〈夢＞1例、有明の月の〈夢＞ 1例、すべて12例を数える。その
二条の 〈夢〉の内容を分類すると、 ①亡父雅忠に関する 〈夢〉が4回、 ②二条
の懐妊に関する 〈夢告〉が3回、 ③亡き有明の月の 〈霊夢〉が1回、 ④院との
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討議要旨
今関敏子氏が、自伝と日記の違いや父の遺言についての問題点を指摘され、また二条
は最終的に束縛されない女としての存在を獲得したのであって、 一貫して解放された性
を生きる女性として二条をとらえることの近代性について疑問を提起された。発表者は、
それぞれについて自分の考えを述べられ、とくに二条は男性と関係をもった後、男性と
対等の意識を持ち得ている、 一人の男性と添うという意識は遠退いている、これはかな
り早い段階から見られることだと答えられた。今関氏は、自伝と日記の違いを強調され、
他の問題については後にゆずられた。
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